





  The aim of this work is to investigate how the interpretation of a sentence 
where the linguistic form and its logical meaning do not correspond completely 
to each other.  Linguistic expressions in general consist of form and meaning, 
and the logical meaning of a sentence should be a composed meaning of all the 
meanings of all the elements that form the sentence.  We thus expect that the 
logical meaning of a sentence would reflect all the meanings of the elements.  
  There, however, are some cases in which the relevant correspondence does 
not obtain.  We present, as instances of those cases, negative indefinites and 
negation-related expressions in Spanish and Japanese, and show that the 
interpretational processes of those cases should be distinguished into, at least, 
two ways; one is an interpretation directly derived from the logical meaning, 
which is derived on the basis of the syntactic structure, and the other is one 
pragmatically derived making use of its discourse context.  By examining 
those interpretational processes in detail, language-particular properties in the 
two languages, as well as universal properties, are captured more clearly than 
generally assumed. 
















関連表現と呼ぶ）。スペイン語の nadieと un dedoはその類の項目であり，
日本語の「だれも」と「指一本」にそれぞれ対応する。（以下，例文の逐
語訳は筆者による。）
（1） a. No vino nadie. 
  not came anybody
 b. *Vino nadie. 
   came anybody
（2） a. だれも来なかった。
 b. *だれも来た。
（3） a. No movió               un dedo por él.
  not moved-3rd-sg a finger for him
 b. #Movió             un dedo por él.























（5） a. No vino nadie. 
 b. Nadie vino. 










（6） a. No movió               un dedo por él. 
  not moved-3rd-sg a finger for him
 b. *Un dedo movió              por él. (NGLE: 48.7d-g)
   a finger moved-3rd-sg for him








































（7） a. Juan vino.
  John came ʻJohn came.ʼ
 b. Vino Juan.







（8） a. *(No) vino      nadie.  /   Nadie  vino.
   not came-3rd-sg anybody  nobody came-3rd-sg
 b. *(No) dijo      nada. /   Nada  dijo. 












  　　　　 ￢∃x P(x): 述部 (Predicate) P1(x vino)を満たすよう
な xは存在しない。
 b. ∀￢　全称量化否定：
  　　　　 ∀ x￢ P(x): すべての xについて，NOT P1 (x vino)
である。




























去することで，単一文否定が導かれるとする。Zagona 2002 は，Haegeman 
& Zanuttini 1996 などの分析に従って，スペイン語 n-wordは，否定調和
項目（Negative Concord Item （NCI））であると仮定する。さらに，Laka 






（11） a. [ α  [NegP [Neg' [Neg +NEG] [IP .... ] ] ] ]
 (Laka 1990, Zagona (2002: 4.5))










（12） a. [NegP no [Neg' [Neg +NEG] [IP .... nadie ... ] ] ]
 b. [NegP nadie [Neg' [Neg +NEG] [IP .... ] ] ]
否定調和には指定部主要部の一致を伴うが，定義上指定部主要部の一致
はかならず一対一である。従って，主要部 Neg ([+NEG])に対しただ一つ






（13） a. *Nada  nadie  quiere. (Bosque 1980: C.2, 2.3, (82a))
  nothing nobody want-3rd-sg
 b. *Nadie no  vino. (Zagona 2002: 4, (63b))
  nobody not came-3rd-sg
 c. *Nadie  nada         dijo. (Zagona 2002: 4, (63c))













（14） a. Tal actitud    no se puede                tolerar  en modo alguno.
  such activity  not CLI can-3rd-sg  stand  in way any    
  ʻSuch behavior, nobody can bear it in any way.ʼ
 b. En modo alguno se puede tolerar tal actitud. 
 (Bosque (1980: C. 2), (27a), (28a))
（15） a. No  he                 estado aquí  en {mi/la} vida.   
  not have-1st-sg been here   in my/the life    
  ʻI have never been here in my life.ʼ 
 b. En {mi/la vida} he estado aquí. (ibid., (27b), (28b))
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（16） a. No  lo  he visto                      en todo el día.
  not  him have-1st-sg seen  in all the day     
  ʻAll day long, I have not seen him.ʼ
 b. En todo el día lo he visto.



















































（20） a. No movió                un dedo por él. 
















(21) a. My uncle can hear the faintest noise.





























／ mover un dedo」という肯定命題である。ところがその命題が否定され







 述部（mover x） /（xを動かす）によるスケールの場合 
 ⅰ　肯定命題（mover un dedo）：実現可能性最大値を占める。
 　　「指を動かす」←「腕を動かす」←「腕と足を動かす」・・・
 　　　 実現可能性小の p1 が成立すれば，実現可能性より大の p2 も
成立
 　　　（小→大への推論：上方含意）



















（23） Movió               un dedo  por él. 
















（24）  *Un dedo  movió 　　　   por él.















NPIとしての un dedoやその他 NPIと見なすべき類似表現が生起可能であ
るが，その意味環境が推論の逆転を可能にするからである。
（25）　限定節
 Solo él  movería                       un dedo    por ti. （NGLE 2009: 48.6k）
 only he  would:move-3rd-sg  a finger   for you
 ʻOnly he would lift a finger for you.ʼ 
（26）　条件節 （conditional）
 Si   tuvieras                      una pizca de vergüenza, ....
 （NGLE 2009: 48.6e）
 if    would:have-2nd-sg  a piece of shame  
 （Lit.） ʻIf you had a piece of shame, ….
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（27）　法的要素 （modality） 
 a.　Ante    la imposibilidad  de pegar ojo,  se levantó dispuesto a ….  
 （NGLE 2009: 48.6d）
 　　in:front:of  the impossibility  of close eye, ....
 　　Being unable to get a wink of sleep, he woke up to ….ʼ
 b.　 Ella prefería    　　que   se muriera  a mover un dedo  por 
ayudarlo. 
 （NGLE 2009: 48.6r）
 　　 she preferred-3rd-sg that CLI would:die to move a finger for 
help:him
 　　ʻShe preferred that he would die to lift a finger to help him.ʼ
 c.　 Me sorprende mucho que   haya movido un dedo 
por ella.    （NGLE 2009: 48.9f）
 　　 I:am:surprised  much  that  would:have-3rd-sg  lifted a finger  
for her







（28） *Solo él haría 　　nada  por ti. （NGLE 2009: 48.6k）



































本稿は，スペイン語学研究会 SELE2015（2015 年 8 月 26 日於：静岡県）
において口頭発表した内容を発展させたものである。スペイン語事例蒐集
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定表現についての更なる議論や n-wordとの違いは，片岡 2007 を参照されたい。
8 日本語とスペイン語の否定辞や否定述部の相違については片岡 2016 を参照された
い。
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